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Frankensteinにみる家族の「おぞましさ」
中 村 晴 香
1．はじめに
　Frankenstein ; or, the Modern Prometheusは1818年、Mary Shelleyがわずか
19歳の時に書いた怪奇小説である。作者自身の稀有な人生とその独創性が相
まってか、この小説を巡っては、これまで作者の自伝的要素を読み込むなど















































































I thought I saw Elizabeth, in the bloom of health, walking in the streets of 
Ingolstadt.  Delighted and surprised, I embraced her; but as I imprinted the 
first kiss on her lips, they became livid with the hue of death; her features 
appeared to change, and I thought that I held the corpse of my dead mother 
in my arms; a shroud enveloped her form, and I saw the grave-worms 






































喜びを、おれは永久に奪われているのだと思い出した（I remembered that I 















































Even if they were to leave Europe, and inhabit the deserts of the new world, 
yet one of the first results of those sympathies for which the dæmon thirsted 
would be children, and a race of devils would be propagated upon the earth, 
who might make the ver y existence of the species of man a condition 














72　　中 村 晴 香
領域での退行的な行為である。事実、「未完に終わるかもしれない」（58）作
業を「わたしの試みが将来の成功のせめて礎となる希望もわきます（I was 


























（blank）」（23） の状態を「作家の最大の不幸（the greatest misery of 
authorship）」と嘆くと共に、パーシーからの「お話は考えついたかい（have 







の感情も夫の提案に負うことはなかった（I certainly did not owe the 
























































1　この点については、Moersの Literary Womenの Part I、第 5章（91－97）を参照のこ
と。
2　本稿では、第三版（1831）の Bedford版 Frankensteinを使用。第三版がMary Shelly
の序文と共に発表されたこと、そして、 “And now, once again, I bid my hideous progeny 




根裏の子宮（commanding attic womb）」（235）と呼んだ。詳しくは、The Madwoman in 
the Atticの Part III、第 7章（213－247）を参照のこと。
4　Elizabeth Bronfenはその考察において、Harold Bloomの説を当人が意図したよりも
はるかに文字通りの意味で引用した（Bronfen 17）と記している。詳しくは、
Frankenstein, Creation and Monstrosityの第 1章（16－38）を参照のこと。
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